











Food and beverage consumption and reference 
















In this research, I investigated the types of foods and beverages which elementary school 
students frequently consumed, the viewing situation of television commercials affecting the 
selection of these foods and beverages, and the contents of information to be confirmed in 
selecting foods and beverages. The participants were 177 fifth and sixth grade elementary 
school students. The result indicated more children consumed food such as “fruit”, “ice cream”, 
“chocolate”, “milk”, “tea without sugar”, and “carbonated drink” for the past month. Twenty to 
thirty percent of the students answered they decided to consume “ice cream”, “flavored water” 
and “carbonated drink” by the exposure to commercials. They were exposed to commercials 
more frequently in the real-time viewing, compared to viewing recorded programs. In the 
selection, more children confirmed the information on “expiration date”. Meanwhile, 20 to 30 
percent of the students confirmed nutrition claims such as nutritional components and low-
calorie. The findings of this study suggested it would be necessary to develop the practices 
to promote more attention to the related information and understanding the meaning and the 
influence of the related information on health.
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れ て い る（Bjørge, Engeland, Tverdal, & Smith, 2008; 
Morrison, Friedman, Gray-McGuire, 2007; 大澤・石川・


































and Agriculture Organization of the United Nations: FAO）






























































































立大学附属小学校 1校の 5年生および 6年生各 1クラス
（ 5年生40名：男子20名、女子20名；6年生38名：男子19名、













いて、「 1：0分」、「 2：15分より少ない」、「 3：15分～
29分」、「 4：30分～59分」、「 5：1時間～ 1時間29分」、
「 6：1時間30分～ 1時間59分」、「 7：2時間～ 2時間
















































































































































　果物 88.7（157） 11.3（20） 8.9（14）
　ヨーグルト 54.8（97） 45.2（80） 4.1（ 4 ）
より健康的でない食品
　チョコレート 66.1（117） 33.9（60） 11.1（13）
　あめ 53.7（95） 46.3（82） 5.3（ 5 ）
　ガム 38.4（68） 61.6（109） 13.2（ 9 ）
　キャラメル 20.3（36） 79.7（141） 2.8（ 1 ）
　グミ 48.6（86） 51.4（91） 16.3（14）
　スナック菓子 57.1（101） 42.9（76） 10.9（11）
　プリン 45.8（81） 54.2（96） 6.2（ 5 ）
　ゼリー 51.4（91） 48.6（86） 15.4（14）
　クッキー・ビスケット 52.5（93） 47.5（84） 7.5（ 7 ）
　ケーキ 33.9（60） 66.1（117） 8.3（ 5 ）
　せんべい 36.7（65） 63.3（112） 6.2（ 4 ）
　和菓子 32.8（58） 67.2（119） 5.2（ 3 ）
　アイスクリーム 80.8（143） 19.2（34） 20.3（29）
　インスタント食品 45.8（81） 54.2（96） 14.8（12）
　菓子パン 44.6（79） 55.4（98） 6.3（ 5 ）




























































　牛乳（N＝177） 85.3（151） 14.7（26） 2.0（ 3 ）
　お茶（甘くないもの）（N＝139） 77.7（108） 22.3（31） 4.6（ 5 ）
　ミネラルウォーター（N＝177） 45.2（80） 54.8（97） 6.3（ 5 ）
より健康的でない飲料
　炭酸の飲み物（N＝177） 66.1（117） 33.9（60） 20.5（24）
　スポーツドリンク（N＝177） 46.9（83） 53.1（94） 10.8（ 9 ）
　お茶（甘いもの）（N＝139） 32.4（45） 67.6（94） 8.9（ 4 ）
　フレーバーウォーター（N＝177） 33.3（59） 66.7（118） 27.1（16）
混在
　野菜の飲み物＊（N＝176） 33.0（58） 67.0（118） 10.3（ 6 ）
　果物の飲み物＊（N＝177） 54.8（97） 45.2（80） 11.3（11）











































の（Jenkin, Madhvani, Signal, & Bowers, 2014）、より厳
しい基準を用いて評価をした場合は必ずしも高くはない
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